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第 3表 季 節
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訴は第5表の通 りである.尚患
者は2以上の訴えを有する場合
















第 6表 疾 患 別
附 属 器 炎
膜 炎
子 宮 発 育 不 全 症




子 宮 筋 腫
卵 襲 嚢 腫
更 年 期 障 碍
不 妊 症
妊 娠





















第 7表 発 病 経 過 日 数1月以内12月以内
･年以内恒 以内16年以内l10年以車 年以中 明
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婦人科慢性炎症の温泉療法に関する研究
第 8表 既応治療の有無



































































































第 13表 住 所
婦人科慢性炎症の温泉療法に関する研究

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































foam と称する海綿体物質を作 り,其 の后
Bering(1944)はGeratinを主成分とする別





































?? ????? ?? ? ??? ?
?
? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ?? ? ? ? っ ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
?







































































































































































































































































































































































実 験 方 法
白鼠屠殺后,開腹しダグラス氏腔の腹歴液
婦人科慢性炎症の温泉療法に関する研究
第4表腹腔 内 各 種 細 胞出 現 率 (百分率) 其の-
23
疏
24 石 井 沖
第4表腹腔内 各 種 細胞出現率(百分率) 其の二
婦人科慢性炎症の温泉療法に関する研究
を裁物硝子上に塗珠,メイギムザ 染 色 を行
ひ,顕微鏡検査を行った.






































(7)超短波 3日目は大単球及び 白血 球 増 加
し,1過には大及び中単球,白血球増加し小
単球は減少する.2遇も同様であ るが,3週


































































対 照 Sp (-)
対 照 SP (+)








人 工 芝 硝 泉
人 工 鉄 泉
人 工 重 曹 泉
人 工 酸 性 泉
人 工 ア ル カ リ泉
人 工 弱 食 塩 泉















































































































非 入 浴 群
而して向畑によると,健常マウスの皮下結
合織の細胞種の百分率は,
蒜 を -華旦 l3







































































































































































































































第2節 実 験 成 績






































































































































収を促進し,両者の間に甲乙はつ け難 か っ
た.
従来経験的に婦人科慢性炎症に対しては,































































































































































































































































































































































してはゾ-ル浴が有効であ る事 は Dietrich




























































































































Studies on Balneotherapy of Gynecological Chronic
Inflammations.
Chikara Ishii
Division of Obstetrics and Gynecology, Balneological Laboratory
Okayama University
The effects of balneotherapy on gynecological chronic inflammations were exam-
ined both clinically and experimentally.
Clinical study. Statistical observations were made on the patients with gynecolo-
gical diseases who visited the spa of Misasa. It was ascertained that, among them,
the patients with gynecological chronic inflammati on whose chief complains were
hypogastric and Lumbar pains were most common and that, by balneotherapy, their
conditions were frequently improved both subjectively and objectively.
Experimental study. An experimental foreign body inflammation was evoked by
inserting a Sponge into the abdominal cavity of an adult female rat and the effects
of hot-spring bath were examined. Acceleration of the absorption of the inflamma-
tion, enhancement of phagocytosis of the subcutaneous histiocytes, activation of the
fibrohistiocytic system of the subcutaneous connective tissue, and acceleration of
return of the free cells in the abdominal cavity were proved.
Furthermore, comparative studies were made on the effects of various artificial
mineral waters and ultra short waves. It was found that, though they were less
effective than natural mineral water, artificial strong saline water, artificial sulfur
water, artificial sulfate water, artificial iron water and ultra short waves were
effective and that artificial weak saline water, artificial bicarbonate water, artificial
humimic acid water, artificial alkaline water, and artificial acidic water were
as effective as fresh water. Compared with hot bath, insensible bath was more
effective. No significant difference of therapeutic effect was found by bathing once
a day or three times a day.
In short, balneotherapy had a facilitatory action on the absorption of the
inflammatory changes in the abdominal cavity. This should be ascribed not only to
the increase in the deep blood flow by warming but also to the general defence
mechanism enhanced by cutaneous stimulation. Some differences were also assumed
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術后 5日 1過 2週 5遇 4過
2)塁粒及び中性亦貴吸乳 不軌空胞
(5例平均値)
5日 1題 2遵 5過 4過
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術后 5日 1主項 5過
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附 図 Ⅰ･皮下組綴細胞の貴喰能の変化 (拡人400×)
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第4図 術后 4週目 対照
巾性赤fI喰著明/i,らず (+)
附 則 甘･Spongelの組織学的観察
第 1餌 術后3日目 対照(拡大100×) 第2図 術后3日日36ーC人工強食塩泉(拡大100×)
スボンゼルの周囲に白血球反応が強い スボンゼルの周囲･こ白血球,組綴球が多数浸
潤 している
第3図 'ql后119日対頂 (拡 A(100×)
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第7回 衝后3過日42C温研永く拡大100×)
スボンゼルは非'FT'fに細 くな り男物E3細胞 と線
維細胞の増殖あ()･臼血球浸潤.ま非',5'Eに少い
第4岡 術后1週目36oC人=硫茄尿 (拡大100×)
スポ /セ ルJ)用ufl'こ:ま｢I血球反応は弱 く
fJり,組紙球,児物巨細胞が多数山現 し,
そltJ-)-.tlqs:a:スボンL,JL,,7Plfっている
第6図 術后3週目対照(拡大400×)
線維細胞D増殖 と焚物巨細胞が山.現 し
ている
第8図 術后3眉目35C人工強食塩泉(拡大100×)
只物日.細胞,諒雑細胞,上りなる肉芽屑力著IB
